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The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), which was opened for 
signature in July 1968 and entered into force in March 1970, has been the core component 
of the international nuclear non-proliferation regime. The key to the entry into force was 
the West Germany’s signature of the NPT. The Soviet Union had been firmly resolved that 
the FRG’s signature was precondition for its ratification, and the United States had pursued 
the joint Soviet-U.S. ratification. However, West Germany refused to sign the treaty in July 
1968, and it took a year before its final decision to join it. This paper examines the U.S. 
efforts to secure the West Germany’s signature of the NPT, particularly focusing on the last 
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 第一節 チェコ事件と NPT 批准手続きの凍結 
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 第一節 NPT 批准に関する方針 
 第二節 西ドイツへの慎重なアプローチ 
第三章 西ドイツの NPT 署名に向けたニクソン政権の取り組み 
 第一節 「旧敵国条項」をめぐる米独ソ関係 




 核不拡散条約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT）は 1968 年
7 月に署名が開放され、70 年 3 月に発効した。この条約の特徴は、「核兵器国」（米国、
ソ連、英国、フランス、中国）と「非核兵器国」（上記以外の国）を峻別し、後者の核兵
器の開発や保有を禁じる「不平等性」にあった1。それにもかかわらず、NPT は 95 年の再





                                                   
1 “Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons,” U.S. Arms Control 
Disarmament Agency, Documents on Disarmament [DOD] 1968 (U.S. Government 
Printing Office [USGPO], 1969), pp.461-465. 
2 頻繁に引用されるものとして、例えば、ケネディ（John F. Kennedy）大統領の「70
年までに 10 カ国、75 年までに 15 から 20 の核保有国が生まれるかもしれない」との発
言がある。“The President's News Conference,” March 21, 1963, Online by Gerhard 
Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project [APP] 
(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9124 2017 年 11 月 8 日最終確認・以下同様). 
 4 
歴史的に明らかになりつつある3。 











                                                   
3 例えば、Susanna Schrafstetter and Stephen Twigge, Avoiding Armageddon: 
Europe, the United States, and the Struggle for Nuclear Non-Proliferation, 1945-1970 
(Praeger, 2004); David Tal, “The Burden of Alliance: The NPT Negotiations and the 
NATO Factor, 1960-1968,” Christian Nuenlist and Anna Locher eds., Transatlantic 
Relations at Stake: Aspects of NATO, 1956-1972 (Center for Security Studies and 
Conflict Research, 2006); Oliver Bange, “NATO and the Non-Proliferation Treaty: 
Triangulations between Bonn, Washington, and Moscow,” Andreas Wenger, Christian 
Nuenlist, and Anna Locher eds., Transforming NATO in the Cold War: Challenges 
beyond Deterrence in the 1960s (Routledge, 2006); Hal Brands, “Non-Proliferation and 
the Dynamics of the Middle Cold War: The Superpower, the MLF, and the NPT.” Cold 
War History, 7-3, 2007; Shane J. Maddock, Nuclear Apartheid: The Quest for 
American Atomic Supremacy from World War II to the Present (University of North 
Caroline Press, 2010); Francis J. Gavin, Nuclear Statecraft: History and Strategy in 
America’s Atomic Age (Cornell University Press, 2012); Roland Popp and Andreas 
Wenger eds., “Issue 2: Special Issue: The Origins of the Nuclear Nonproliferation 
Regime,” The International History Review, 36-2, 2014; Daniel Khalessi, “Strategic 
Ambiguity: Nuclear Sharing and the Secret Strategy for Drafting Article I and II of 
the Nonproliferation Treaty,” The Nonproliferation Review, 22-3/4, 2016; Roland 
Popp, Liviu Horovitz and Andreas Wenger eds., Negotiation the Nuclear Non-
Proliferation Treaty: Origins of the Nuclear Order (Routledge, 2017)。邦語では、黒崎






渉』（ミネルヴァ書房、2008 年）83-85 頁、第 4 章、新垣『ジョンソン政権における核
不拡散政策の変容と進展』11-14 頁、岩間陽子「アデナウアーと西ドイツの核保有問題」
Grips Discussion Papers, 16-19, 2016 を参照。またジョンソン時代の不安については、





 しかし、キージンガ （ーKurt Georg Kiesinger）首相率いる大連立政権下の西ドイツは、
NPT 参加をめぐって分裂し、68 年 7 月時点での署名を見送った。これにより、西ドイツ
の署名を条件としていたソ連の批准、そして NPT 発効に向けた動きも停滞することにな












るいは NPT が成立した 68 年 7 月までで分析を終えており、その後の西ドイツの署名や米
ソ両国の批准に至る過程を十分に描いていない7。 
第二は、ジョンソン・ニクソン両政権の NPT（あるいは核不拡散）政策の特徴を分析し
                                                   
5 Schrafstetter and Twigge, Avoiding Armageddon, p.164. ソ連は MLF などの戦力共
有方式にも一貫して反対した。新垣『ジョンソン政権における核不拡散政策の変容と進
展』第 3 章、第 5 章。 
6 両政権下の西ドイツと NPT 署名問題については、津崎直人「西ドイツの NPT 加盟に
関するブラントの構想（1958-69 年）」『西洋史学』243 号、2011 年、津崎直人「核拡
散防止条約への加盟問題に関する西ドイツの外交：外務省の様々な勢力を中心とする分
析」『西洋史学』257 号、2015 年、妹尾哲志「大連立政権の NPT 政策と「欧州オプシ
ョン」、1966-1969 年」菅、初瀬（編）『アメリカの核ガバナンス』。Matthias 
Küntzel, Bonn and the Bomb: German Politics and the Nuclear Option (Pluto Press, 
1995); Schrafstetter and Twigge, Avoiding Armageddon, pp. 182-194; William Glenn 
Gray, “Abstinence and Ostpolitik: Brandt’s Government and the Nuclear Question,” 
Carole Fink and Bernd Schaefer eds., Ostpolitik, 1969-1974, European and Global 
Response (Cambridge University Press, 2009); Andreas Lutsch, “The Persistent 
Legacy: German’s Place in the Nuclear Order,” NPIHP Working Paper, 5, 2015. 
7 例えば、Schrafstetter and Twigge, Avoiding Armageddon; Brands, “Non-
Proliferation and the Dynamics of the Middle Cold War”; Tal, “The Burden of 
Alliance”; Bange, “NATO and the Non-Proliferation Treaty”; Maddock, Nuclear 
Apartheid; Dane Swango, “The United States and the Role of Nuclear Co-operation 
and Assistance in the Design of the Non-Proliferation Treaty,” The International 














第一章 NPT 成立前後のジョンソン政権の NPT 政策 
第一節 チェコ事件と NPT 批准手続きの凍結 








                                                   
8 ニクソン政権の核不拡散政策に関する実証研究はジョンソン政権に比べて圧倒的に少な
いが、その特徴に言及したものとして以下を参照。Gavin, Nuclear Statecraft, p.76, 
p.99, pp.104-105, pp.116-118. William Bundy, A Tangled Web: The Making of Foreign 
Policy in the Nixon Presidency (Hill and Wang, 1998), pp.87-88. ただし Burr の研究に
よりこうした見方に若干の修正が加えられている。Burr は、74 年 5 月のインドによる核
実験を契機に、ニクソンとキッシンジャーが新興国による核開発を恐れて不拡散努力を展
開したことを明らかにした。William Burr, “A Scheme of “Control”: The United States 
and the Nuclear Suppliers’ Group, 1974-1976,” International History Review, 36-2, 
2014. またこの研究を受けて、ニクソン政権には不拡散体制をあえて弱体化させる意図は
なかったものの、74 年までは大国間政治・地政学的計算のもとで不拡散政策は軽視され
てきたと指摘する研究もある。James Cameron and Or Rabinowitz, “Eight Lost Years? 
Nixon, Ford, Kissinger and the Non-Proliferation Regime, 1969-1977,” The Journal of 
Strategic Studies, 40-6, 2017. なお邦語研究として、黒崎の研究がニクソン政権の NPT
政策を扱っているが、その焦点は対日 NPT 外交にあてられているため、西ドイツの署名
問題や米ソ批准に向けた動きについては十分な分析がなされていない。黒崎『核兵器と日
米関係』第 6 章。 
9 “Remarks by President Johnson on the Signing of the Nonproliferation Treaty,” July 








月 9 日、上院に NPT 批准の助言と承認を求めた11。 
 しかし、それからまもなく、米ソのデタント・ムードに水を差す事件がヨーロッパで起




米国政府は翌 21 日に、大統領のソ連訪問を発表する予定だった。また SALT の開始は、









の継続を求めたのである13。そして NPT についても、9 月 6 日の記者会見で「最近の情勢
にもかかわらず、NPT は米国の国益に適っていると信じ続けている」、それゆえ「上院が
                                                   
10 Memo, Foster to Reed, “Basic Issues Regarding NPT and Timing of Ratification,” 
November 22, 1968, Box 1743, Subject Numeric Files, 1967-1969 [SNF], RG59, 
National Archives II, College Park, US [NA]. 黒崎『核兵器と日米関係』99 頁。 
11 “Message from President Johnson to the Senate on the Nonproliferation Treaty,” 
July 9, 1968, DoD 1968, pp. 490-492. 
12 Summary and Telegram, Rostow to Johnson, August 19, 1968 (Doc.286); Letter, 
Kosygin to Johnson, August 20, 1968 (Doc.287), all in Foreign Relations of the United 
States [FRUS], 1964-1968, Vol. XIV, Soviet Union (USGPO, 2001). 我妻真一「「プラ
ハの春」と米国外交：ジョンソン政権の対応をめぐって」『立命館国際関係論集』第 3
号、2003 年、13 頁。Maddock, Nuclear Apartheid, pp. 280-281. 
13 ソ連の軍事介入に対する米国の対応については、我妻「「プラハの春」と米国外交」
13-17 頁; Thomas A. Schwartz, Lyndon Johnson and Europe: In the Shadow of 
Vietnam (Harvard University Press, 2003), pp. 216-223 に詳しい。なお年内の米ソ首脳




 しかし、同年 11 月に大統領選挙を控えていた米国では、ソ連の介入を受けて批准手続






 こうしてチェコ事件を契機に批准手続きへの対応が割れるなか、上院外交委員会は 9 月
17 日、賛成 13、反対 3、棄権 3 で NPT 批准に助言と承認を与えるよう上院本会議に勧告










 ジョンソンは少なくとも 11 月末まで特別会期を招集するか悩んでいた。11 月 25 日午
後に開かれた NSC（国家安全保障会議）でジョンソンは、NPT に反対する議員が新たに
                                                   
14 “The President’s News Conference,” September 6, 1968, APP 
(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29101). 
15 “Statement by Mr. Nixon on the Nonproliferation Treaty,” September 11, 1968, 
DOD 1968, p.625. ニクソンは大統領に正式に就任するまでこうした立場を表明し続け
た。Deptel 292938, SecState to Bonn, “NPT: US Ratification and Europe Option,” 
December 27, 1968, Box 1743, SNF, RG59, NA.  
16 Memcon, Foster and Carlson, “Senate Consideration of NATO (U),” September 9, 
1968; Memcon, Foster and Dirksen, “Senate Consideration of NATO (U),” September 
9, 1968, both in Box 9, Director’s Office NPT Files, RG383, NA. 
17 Memcon, Dobrynin and Foster, “Non-Proliferations Treaty (U),” September 17, 
1968 (Doc.283-footnote 2), FRUS, 1964-1968, Vol. XI, Arms Control and Disarmament 
(USGPO, 1997).  
18 “Statement by the President Urging Ratification by the Senate of the Nuclear 
Nonproliferation Treaty,” October 11, 1968, DOD 1968, pp.687-688. 
19 Glenn T. Seaborg, The Atomic Energy Commission under Nixon: Adjusting to 



























                                                   
20 “Summary Notes of the 594th Meeting of the National Security Council,” November 
25, 1968 (Doc.293), FRUS, 1964-1968, Vol. XI. 大統領と議会指導部の協議について記録
は残っていないが、11 月 25 日深夜にロストウ（Walt Rostow）からジョンソンに送られ
たニクソン宛書簡草案に関するメモでは、NPT の批准検討を早くとも新会期の初めに行
うことを大統領が求めている旨が記されている（上記文書脚注 3 参照）。なお議会指導
部の反応については、ソ連側にも同日中に伝えられた。Memcon, Rusk, Bohlen and 
Dobrynin, “Non-Proliferation Treaty,” November 25, 1968, Box 1743, SNF, RG 59, NA. 
21 Seaborg, The Atomic Energy Commission under Nixon, p.53. 
22 新垣『ジョンソン政権における核不拡散政策の変容と進展』249-251 頁。Memo, 
Keeny to Kissinger, “Provisions of the NPT and Associated Problems,” January 24, 
1969 (Doc.2), FRUS, 1969-1976, Vol. E-2, Arms Control and Nonproliferation, 1969–
1972 (USGPO, 2007). 















ことを要求した。49 年に締結された北大西洋条約の期限は 20 年で、それ以降はいかなる
同盟国も通告後 1 年でこれを破棄することができた。すなわち、論理的には 69 年以降、
NPT が続くなかで西ドイツに「核の傘」を提供する米国の NATO 脱退、そして NATO の
解体が想定しえたのである。こうした西ドイツの要求に対して、米ソ間では 68 年初頭ま
でに、NPT 発効から 25 年後に再検討会議を開催し、そこで無期限にするかを検討するこ
とが合意された26。  
                                                   
24 NPT 第 1 条・第 2 条、条約の「解釈」文書の作成過程については、新垣『ジョンソン
政権における核不拡散政策の変容と進展』第 7 章、黒崎輝「アメリカ外交と核不拡散条
約の成立（二・完）」『法学』第 65 巻、第 6 号、2001 年、790-794 頁、青野利彦「核
不拡散と同盟国の安全保障：NPT をめぐるジョンソン政権の対独政策、1965-1968 年」
菅、初瀬（編）『アメリカの核ガバナンス』232-234 頁。また Khalessi, “Strategic 
Ambiguity”に詳しい。また「解釈」文書と「ヨーロッパ・オプション」の関連を詳細に
分析したものとして、Ralph Dietl, “European Nuclear Decision Making?: The United 
States, Nuclear Non Proliferation and the European Option, 1967-1972,” Historische 




25 “Statement by Secretary of State Rusk to the Senate Foreign Relations Committee 
on the Nonproliferation Treaty,” July 10, 1968, DOD 1968, pp.493-497.また批准書寄託
国である英国も 7 月 8 日、米国と同様の条約解釈と NATO への関与継続の意志を示して
いる。“German Ambassador’s Call on Minister of State,” 17 July 1968, FCO33/106, 
The National Archives, Kew, UK [TNA]. 
26 Memo, Rusk to Johnson, “Reaffirmation of NATO at a Time of Non-Proliferation 
Treaty Signing,” June 11, 1968 (Doc. 28), The National Security Archives [NSA] 










は米国に対して、NPT 署名時に NATO に言及しながら防衛コミットメントの継続を再確
認するよう求めた28。 





うくしている状況」（NPT 第 10 条）と認め、条約から脱退する権利を行使できるという
立場を米国はとった30。 
 
 第三節 NPT 成立後、署名に躊躇する西ドイツへの対応 






相を務め、大連立政権で蔵相を務めていたシュトラウス（Franz Joseph Strauss）CSU 党
首は、NPT を「新しいヴェルサイユ」と呼び痛烈に批判していた31。また外務省内でもこ
                                                   
国の安全保障」234-238 頁。 
27 Tel 30, NATO to FCO, 28 June 1968, FCO41/182, TNA.   
28 Atomic Energy and Disarmament Department, “NATO Ministerial Meeting 
Reykjavik: 24-25 June, 1968,” June 1968, FCO41/181, TNA. 
29 “Remarks by President Johnson on the Signing of the Nonproliferation Treaty”; 
Memo, Rusk to Johnson, “Reaffirmation of NATO at a Time of Non-Proliferation 
Treaty Signing,” June 11, 1968. 
30 Memo, Keeny to Kissinger, “Provisions of the NPT and Associated Problems.” 
31 大連立政権内、また各政党内の分裂について分析したものとして、例えば、津崎「核
拡散防止条約への加盟問題に関する西ドイツの外交」、妹尾「大連立政権の NPT 政策と
「欧州オプション」」。Küntzel, Bonn and the Bomb, Chap.3; Gray, “Abstinence and 









そして NPT 成立以降、西ドイツ側で最も懸念されていた問題は、「国連憲章第 53 条・
第 107 条（いわゆる「旧敵国条項」）」をめぐるものだった。ソ連は 67 年初頭からこの
条項に基づき、西ドイツに対して一方的に武力介入する権利を有すると主張し始めたが、









                                                   
32 津崎「核拡散防止条約への加盟問題に関する西ドイツの外交」。 
33 Memcon, Rusk, Strauss et al., July 23, 1968 (Doc.259), FRUS, 1964-1968, Vol. XI; 
Tel 86, Bonn to FCO, “Non-Proliferation Treaty,” 29 January 1969, FCO66/57, TNA; 
Memcon, Schmidt, De Palma, Gleysteen, and Day, “German Attitudes Toward NPT,” 
September 2, 1968, Box 1742, SNF, RG59, NA. 
34 “Soviet Aide-Memoire to the Federal Republic of Germany,” July 5 1968, DOD 
1968, pp.478-488. 
35 Memcon, Schmidt, De Palma et al., “German Attitudes Toward NPT”; Memcon, 
Birrenbach, Rusk et al., “Nonproliferation Treaty and the Non-Nuclear Conference,” 
September 9, 1968, both in Box 1742, SNF, RG59, NA. Embtel 16376, Bonn to 
SecState, “Czechoslovakia and NPT: UN Articles 53 and 107,” September 3, 1968; 
Memcon, Birrenbach, Foster et al., “Future of NPT in Light of Czechoslovakian 
Events,” September 12, 1968, both in Box 1743, SNF, RG59, NA. Schrafstetter and 




36 Memcon, Rusk, Strauss et al., July 23, 1968. なおジョンソン政権が、NPT に署名さ
せるため、西ドイツに強制外交を用いたのか、安心供与外交を用いたのかで論争がある。
このラスク＝シュトラウス会談の内容は前者の根拠の一つとなっているが、実際には再保
証措置もとっており、両方の側面があったと考えられる。Gene Gerzhoy, “Alliance 
























ろうとの懸念が綴られていた43。こうして NPT の国内批准、西ドイツの NPT 署名、そし
                                                   
Nuclear Ambitions,” International Security, 39-4, 2015; Jonas Schneider and Gene 
Gerzhoy, “Correspondence: The United States and West Germany’s Quest for Nuclear 
Weapons,” International Security, 41-1, 2016. 
37 “Bonn Reassured of NATO Response in Event of Soviet Intervention,” September 
17, 1968, Department of State Bulletin, 59 [DSB] (USGPO, 1969). 英仏からも同様の声
明が出された。Aide memoire given to Federal Foreign Ministry on 20 September 
1968, FCO66/58, TNA; Embtel 20981, Paris to SecState, “NPT and Articles 53 and 
107,” September 17, 1968, Box 1743, SNF, RG59, NA. 
38 “Statement made in plenary session of the U.N.G.A,” October 2, 1968, DSB  
39 Memcon, Rusk and Gromyko et al., “Germany-NPT (Part VII of VIII),” October 6, 
1968, Box 1743, SNF, RG59, NA. 
40 津崎「核拡散防止条約への加盟問題に関する西ドイツの外交」52-54 頁。  
41 Embtel 01503, Munich to SecState, “Comment on Strauss’ NPT Remarks,” 
December 12, 1968, Box 1743, SNF, RG59, NA. 
42 “Summary Note of the 594th Meeting of the National Security Council.” 





第二章 ニクソン政権の成立と対 NPT 方針の策定 
 第一節 NPT 批准に関する方針 
 1968 年 11 月 5 日、ニクソンは民主党の大統領候補ハンフリー（Hubert Humphrey）
を僅差で破り、次期大統領に選出された。上述のように、ニクソンは選挙運動中、チェコ




 69 年 1 月 20 日に大統領に就任したニクソンは 27 日の記者会見で、「私は NPT を支持
しているが、唯一の問題は批准のタイミングである。この点については、今週開かれる NSC
で検討する」と述べた45。NPT は、ニクソン政権下で開かれる NSC でヴェトナム問題に
次ぐ議題として優先的に取り扱われることになったのである。そして 2 日後の 29 日に開
催された NSC では、以下三つの方針が決定され、2 月 5 日にはその内容が「国家安全保障
決定覚書（NSDM）6」としてまとめられた46。 








                                                   
44 Deptel 292938, SecState to Bonn, “NPT: US Ratification and European Option,” 
December 27, 1968, Box 1743, SNF, RG59, NA; Department of State Wireless File, 
“Nixon’s Current Position on Nonproliferation Treaty Revealed,” 19 December 1969, 
FCO66/53, TNA. 
45 “The President’s News Conference,” January 27, 1969, APP 
(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=1942). 
46 “Minutes of the Meeting of the National Security Council,” January 29, 1969 (Doc. 
5); Memo, Kissinger to Nixon, “Actions Resulting from the National Security Council 
Meeting of January 29, 1969,” January 31, 1969 (Doc. 6); “National Security Decision 
Memorandum 6: Presidential Decision to Ratify Non-Proliferation Treaty,” February 
5, 1969 (Doc.8) all in FRUS, 1969-1972, Vol. E-2. 以下特記のないかぎり、NSDM6 で定
められた方針内容についてはこれらの文書に依拠する。 









 それでは、なぜ NPT の意義を軽視するニクソンやキッシンジャーは上記の決定を下し
たのだろうか。その背景には、NPT からの撤退がもたらす負の影響に対する考慮があった。
















                                                   
48 Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (Summit, 
1983), p.148. この点についてはその他の文献でも引用されている。Seaborg, The Atomic 
Energy Commission under Nixon, p.54. また Gavin の研究でも、ニクソンとキッシンジ
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 こうして三つの方針を定めたニクソンは 2 月 5 日、上院に向けて NPT 批准に対する助
言と承認を求めた61。そして 2 月末の上院外交委員会では、賛成 14、反対 0、棄権 1 で上
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院本会議に批准承認を勧告することが決定され、最終的に 3 月 13 日、上院本会議は賛成
83、反対 15 で NPT 批准を承認したのである62。 
 
第三章 西ドイツの NPT 署名に向けたニクソン政権の取り組み 




 この時期、キージンガー政権が NPT に署名するうえで「最大の障害」と位置づけていた






ソ連に対して、西ドイツの NPT 署名と引き換えに、国連憲章第 2 条 4 項（武力による威
嚇又は武力行使の禁止）を国連未加盟の西ドイツに対して無差別に適用するよう求めた。
そして米国に対しては、この案をソ連が認めるよう協力を仰ぐとともに、「旧敵国条項」
に基づくソ連の主張を改めて否定する声明を要請した。また NATO 諸国に対しては、5 月
の NATO 外相会議後の声明でソ連の主張を否定するよう求めた67。「旧敵国条項」問題の
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解決なしに NPT に署名することはできないとの姿勢が明確になったのである68。 
 これに対してソ連は、この問題を緩和するため、2 月 6 日に西ドイツに対して新たな立
場を示した。そこでは、まず NPT 下において西ドイツが差別的に扱われることはないこ







 ソ連は、西ドイツから繰り返される要求を NPT の署名を遅らせるための口実とみなし
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2 月 18 日の上院外交委員会で、前年 7 月 10 日のラスク前国務長官による証言がニクソン
政権下でも有効であり、NPT が NATO の取り決めに影響することはないと証言した73。 
 また「旧敵国条項」問題については、1 月 29 日の NSC の結果、ソ連の主張を拒否し続
けるという安心感を西ドイツに与えることが確認されていた74。それゆえ、「国連憲章第 2
条無差別適用」案については、ソ連がこれを受け入れるとは考えていなかったものの、西
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欧米軍に関する検討が本格的に着手されていなかったものの、ニクソンは、2 月末のヨー
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 第二節 ブラント政権の成立と米独協議 
 69 年 7 月以降、西ドイツの NPT 署名をめぐる膠着状態が続くなか、新たな動きをみせ
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28 日に議会選挙が実施され、数週間に渡る連立交渉を経て、10 月 21 日、NPT 署名に好
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に成功したとの評価が下されたのである96。 






クソン政権下でも有効であるという立場も示された。そして最後に、69 年 4 月の NATO




CDU/CSU からは引き続き NPT に対する反対論が相次ぎ、ブラントはすぐに署名できな
かった。それでもブラントは 11 月末までの署名を急いだ。まず何よりも東方政策を早期




通の交渉姿勢を作る必要があった。ブラントには、EC 首脳会議において NPT を署名した
立場から、ユーラトムの交渉方針を定めるための話し合いを他の首脳陣に呼びかけたいと
いう思惑があったのである98。 
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 西ドイツの NPT 署名が確実になるなか、11 月 24 日、ニクソンは上院の助言と承認に
基づき批准書に署名した。また米国による同時寄託案を受け入れたソ連も同日、批准手続
きを完了させた。そして米ソ両国の批准から 4 日後、西ドイツはついに NPT に署名し、
ロジャーズ国務長官は上記の声明を発表した。こうして西ドイツの NPT 署名をめぐる問
題に決着がついた。その後、西ドイツの署名や米ソの批准の動向を見守っていた国が、こ











 本論の考察から、以下の点が明らかになった。まず、ジョンソン政権は NPT 成立後、そ
の早期発効に向けて国内批准手続きと、署名を見送っていた西ドイツへの説得を試みたが、













                                                   
99 Telcon, Kissinger and Nixon, November 19, 1969 (Doc.41), FRUS, 1969-1972, Vol. 
E-2.  
100 Richard Nixon, “Remarks at a Ceremony Marking the Ratification and Entry Into 












ソンは NPT の批准・発効と SALT の開始を直接連関させてはいなかったが101、ソ連と同
時に NPT 批准を完了させたことで、60 年代末からのデタント・ムードを維持し、ニクソ
ン政権独自のデタント政策を展開することが可能になったと言えよう。 
 
※ 本稿は、科研費（基盤研究 B）「NATO における核共有・核協議制度の成立と運用」（研
究課題番号 25285053）の研究成果の一部である。 
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